


































　In this study, the influences of teachers’authoritative attitudes on children were 
examined. Teacher’s authoritative attitude scale has three dimensions: acceptance, 
strictness, and psychological autonomy granting. 126 university and 178 vocational students 
evaluated their teachers’attitudes, school adjustment, and motivation for learning, recalling 
their elementary, junior, and senior high school periods. And current trusts were evaluated.
The following results were obtained chiefly: Teachers’authoritative attitudes influence on 
children in all school types. For elementary school students, teachers with high acceptance 
and high strictness influence positively in some domains. For junior high school students, 
teachers with high acceptance, high strictness, and low psychological autonomy granting 
influence positively and teachers with low acceptance, low strictness, and high 
psychological autonomy granting influence negatively in some domains. For senior high 
school students, teachers with high acceptance, low strictness, and low psychological 
autonomy granting influence positively and teachers with high acceptance, high strictness, 
and low psychological autonomy granting influence negatively.









































































































































































































（平均２.２７）よりも（（１,２４４）= ９.９６， < .０１）、受容
がＨ群で心理的自律性の尊重がＬ群であった場合（平均






















= ９.５０， < .０１）。受容のＨ群（平均３.８１）は、Ｌ群（平
均３.４１）に比べて友人関係が適応的であった。進路意識
については心理的自律性の尊重の主効果が有意であった
（（１,２４４）= ７.６１， < .０１）。心理的自律性の尊重のＨ
群（平均３.３２）はＬ群（平均２.９５）に比べて進路意識が高
かった。教師関係については、受容の主効果（（１,２４４）
= １２.５３， < .０１）と心理的自律性の尊重の主効果（































意な交互作用が見られた（（１,２４４）= ５.４４， < .０５）。
さらに、受容のＨ群で統制×心理的自律性の尊重の有意





（（１,２４４）= ８.４０， < .０１）、受容と統制がＨ群で心理
的自律性の尊重がＬ群であった場合（平均３.５０）よりも
（（１,２４４）= ９.０１， < .０１）友人関係が適応的であっ
た。進路意識については心理的自律性の尊重の主効果が




（（１,２４４）= ６.２５， < .０５）。単純交互作用の検定の結
果、心理的自律性の尊重のＬ群で受容×統制の交互作用
が有意であった（（１,２４４）= ５.４４， < .０５）。統制のＬ
群で受容×心理的自律性の尊重の有意な交互作用が見ら




れた（（１,２４４）= ６.６５， < .０５）。さらに、受容のＨ群
で統制×心理的自律性の尊重の有意な交互作用が見られ





















の交互作用が有意であった（（１,２４４）= ６.４５， < .０５）。
単純交互作用の検定の結果、以下の交互作用が確認され
た。心理的自律性の尊重のＬ群で受容×統制の交互作用
が有意であった（（１,２４４）= ６.９５， < .０１）。統制のＬ
群で受容×心理的自律性の尊重の有意な交互作用が見ら
れた（（１,２４４）= ５.０４， < .０５）。さらに受容のＨ群で
統制×心理的自律性の尊重の有意な交互作用が見られた

















れた（（１,２４４）= ６.０５， < .０５）。さらに、心理的自律
性の尊重Ｌ群で、受容×統制の交互作用が有意であった
（（１,２４４）= ６.８５， < .０１）。また、統制のＨ群で、受
容×心理的自律性の尊重の交互作用が有意であった（




３.７３）よりも（（１,２４４）= １１.１５， < .０１）、または心理
的自律性の尊重と統制がＬ群で受容だけがＨ群であった












= ４.９８， < .０５）、他人への信頼（（１,２４４）= １３.８８， 














の尊重のＨ群で（（１,２４４）= １３.０５， < .０１）受容×統
制の有意な交互作用が、統制のＬ群（（１,２４４）= ７.１６，
 < .０１）、Ｈ群（（１,２４４）= ６.７２， < .０５）のどちらで
も受容×心理的自律性の尊重の有意な交互作用が、受容
のＬ群（（１,２４４）= ９.１２， < .０１）、Ｈ群（（１,２４４）
= ５.０６， < .０５）のどちらでも統制×心理的自律性の尊重
の有意な交互作用がそれぞれ見られた。これらの交互作
用における主効果として、教師の受容と統制がそろって















（（１,２４４）= ８.２０， < .０１）、受容と統制と心理的自律
性の尊重が揃ってＨ群であった場合（平均３.１０）よりも
（（１,２４４）= ４.０７， < .０５）、他人への信頼が高くなる
ことが示された。
　不信については中学校の教師の心理的自律性の尊重の
Ｈ群で受容×統制の交互作用（（１,２４４）= ５.２４， < .０５）
が、統制のＬ群で受容×心理的自律性の尊重の交互作用
（（１,２４４）= ８.０３， < .０１）が、受容のＬ群で統制×心





よりも（（１,２４４）= ８.９８， < .０１）、統制と心理的自律
性の尊重がＨ群で受容がＬ群であった場合（平均２.９６）
よりも（（１,２４４）= ４.５８， < .０５）、受容、統制、心理
的自律性の尊重が揃ってＬ群であった場合（平均２.９４）







た（（１,２４４）= ５.５１， < .０５）。単純交互作用の検定の
結果、心理的自律性の尊重のＬ群で受容×統制の有意な
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